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Abstract
　This study examined the influence of autobiographical memory of experiences of 
success or failure on learning motivation. Participants （N = 216） completed a scale that 
assessed their degree of learning motivation. They were asked to recall autobiographical 
memory of experiences of success or failure and to rate these memories based on 6 
items pertaining to memory characteristics （e.g., vividness）. Participants then 
completed the learning motivation scale again. Participants obtained higher post-test 
scores on the motivation scale, compared to the pre-test scores. In addition, 
autobiographical memories of successful experiences were more emotional, positive, 
vivid, and frequently remembered than were memories of failure experiences. 
Autobiographical memory pertaining to effortful experiences as a facilitator of learning 
motivation will be examined in future research.
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Ⅰ．問題と目的
　 こ れ ま で の 人 生 に お い て 自 分 が 経 験 し た 出 来 事 に 関 す る 記 憶 は 自 伝 的 記 憶
（autobiographical memory）と呼ばれる。自伝的記憶には自己機能（自己の一貫性や自己
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感情喚起度 4.86（1.82） 4.09（2.18） 2.81＊＊＊
快不快度 6.28（1.17） 3.94（2.22） 9.65＊＊＊＊
生起頻度 2.52（1.68） 2.39（1.92） 0.52
想起頻度 3.20（1.97） 2.68（2.16） 1.84†
鮮明度 5.36（1.91） 4.83（2.35） 1.80†






























想起前 想起後 想起前 想起後 F値（1, 214）
学習動機づけ尺度合計値 48.74（8.00） 49.41（8.22） 48.50（7.84） 48.65（7.80）  2.84†
　向上志向 17.72（4.41） 18.21（4.62） 17.86（4.16） 18.41（4.03） 14.14＊＊＊＊
　知的好奇心 15.87（4.32） 16.16（4.43） 15.74（4.42） 15.64（4.72）  0.50
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